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827.1 t で，動物用ペニシリン系薬の販売量は 107.3
t（13.0％）であった。その内，ベンジルペニシリン
カリウムの販売量は 49.7 kg で，ベンジルペニシリ







































































を交換する研究会を開催しており，1943 年 12 月 21
日の研究会でキーゼの総説を紹介した。ペニシリン
は参加者の興味を引き，今後，研究会のテーマとす





























































































1946 年⚑月 18 日に厚生省告示でペニシリンの公定










































































































































































に継承された。1948 年⚕月 18 日に開催された日本









赤字経営となり，1950 年 12 月 15 日にペニシリン製
造は雪印薬品工業㈱に分社化とともに移行された
が，ペニシリン価格が暴落したことなどにより，
































































































26 田 村 豊 27酪農学園関連会社におけるペニシリン製造の歴史
図 3. 1947 年度ペニシリン生産実績19)
表 2．北海道酪農協同㈱の薬品生産実績19)
品目 単位 1948 年度 1949 年度 1950 年度＊
ペニシリン 億単位 91 199 118
プロカイン塩 億単位 － 306 41
ペニシリン軟膏 Kg － 1,419 2,188
精製乳糖 Kg 15,726 － 27,000
粗製乳糖 Kg 53,938 52,516 56,784
ビオトレン Kg 15,046 － －
アルブミン Kg 17,199 12,974 13,982
ラクトミン Kg － － 9,000
パンナミン L － － 2,454











・工場：札幌製酪工場（札幌市北⚗条東 11 丁目 393）
600 坪，300 L タンク ⚓基
・研究開始：1944 年 12 月
・製造許可：1946 年 11 月⚔日
・製造開始：1947 年⚑月⚑日
・生産量：1947 年度 164,247 万単位
1948 年度 914,000 万単位




込室（80 坪），培養室（84 坪），精製室（40 坪），乾
燥室（20 坪），検定室（20 坪），その他（351 坪）と
なっており，⚙月末までに培養室（80 坪）を増設し
た。平板培養量は⚑日 500L で⚑か月（25 日稼働）
12,500L の培養規模であった。業界に占める地位
は，1947 年度の製造量によると 27 社中 13 位の中堅





も 1949 年度のペニシリン生産量は 1,987,000 万単
位となった。生産されたペニシリンを効率的に販売
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Penicillin was discovered in 1928 by Scottish
scientist Alexander Fleming. People began using it
widely to treat bacterial infections in 1942. Fleming
shared the 1945 Nobel Prize in Physiology or
Medicine for his discovery, along Howard Florey
and Ernst Boris Chain who developed improved
ways to produce and concentrate the drug and
prove its antibacterial effects. On the other hand,
Japan carried out research and development of
penicillin during the Second World War. It was an
achievement that the Penicillin Committee suc-
ceeded in producing penicillin within only 16 months
of getting the information related to penicillin
production. Following this, industrial production of
the penicillin was accomplished within 2 months
with the support of the Japanese Army authorities.
Historically, Rakuno Gakuen affiliates were deeply
involved in the first penicillin production. However,
this fact is generally unknown to Rakuno Gakuen
officials. Therefore, at this time, I will introduce the
history of penicillin production at Rakuno Gakuen
affiliated companies.
28 田 村 豊 29酪農学園関連会社におけるペニシリン製造の歴史

